


















































































































































































































(throughput) 'Vn: 1 Xn+k -Xn 1三L
・T単位時間間隔，誤差dでイベント Zが発生する.
(jitter) 'Vn: T -d三1Xn+l -Xn 1三T+d
・二つのイベント x，yについて発生時刻の差はL単位
時間以内である.



























T Ad(O，T，O，l) 1 T Ad(O，T，l，l) 11 T Ad(O，T，2， -2)として









1 >= TO && 1 <= T && 
C == I 
1:=0， 
eワ C :=c + K 
eワ











第4図 throughput K = 3のテストオートマトン
する.この時点でさらに Outが発生したとする.こん
どは二つ目のTAd(O，T，l，l)が起動し，ロケーションを
sleepから activeに変化させる.同時にカウンタ C を
一つインクリメン卜する.三つ目の信号が発生したと き
はTAd(O，T，2，-2)が起動し，同様の動作を行うが，カ



























CX == I 
xワ












TAL(lム0)1 TAL(lム1)1ー 1TAL(lムη-2) 1 
TAL(-(η-2)ムη-1)
2.3 検証例

























timeliness QoS parameters 検証時間 [s]
throughput L=78，K=3 60 
jiter TO=22，T=29 5 














































/ / module for process 1 
module process1 





















[step J (x1=x7) ー〉
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第 8図
/ / add further processes through re印naml川n
module process2=process1 [xl=x2， x7=xlJ endmodule 
module process3=process1 [xl=x3， x7=x2J endmodule 
module process4=process1 [x1=x4， x7=x3J endmodule 
module process5=process1 [x1=x5， x7=x4J endmodule 
module process6=process1 [xl=x6， x7=x5J endmodule 
module process7=processl [xl=x7， x7=x6J endmodule 





3.3 J¥ワーコ ン トローラ
富士通のハードディスクの電源管理システムをモデル
化している文献[10]の例題を紹介する. Service Queue 
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